














Experience has  taught us  to be wary of grand monumental  syntheses  that  take us  from  the 
infinitesimal point of  the molecule all  the way  to human societies,  traversing at a gallop  the 
entire history of life across thousands of millennia. This “philosophy of nature,” which evolu‐
tionism once produced in abundance, often brings out the worst.  That ambition is completely 
foreign  to  Jacques Ruffiéʹs book.    It  avoids  the  chastisements  that  such  ambition ordinarily 







cance  in an age when  the  repetitive, global condemnation of racism, combined with a  toler‐
ance in actual fact, permits the maintenance of segregationist practices and of insidious “scien‐
tific”  endeavors  like  those  of  [Arthur]  Jensen2  or  the  shameful UN  resolution  on Zionism.3  
Rather than a rhetoric whose indignations shelter so many complicities, a filtering of the prob‐
lem of races in scientific terms is indispensable. 

























which  the  immunological  structure  and  the  enzymatic  equipment  of  cells depend—




establish  the great botanic  classifications, whereas  the hemato‐typology now  authorizes  the 
dissolution of the idea of human race.  With a whole series of supporting evidence from pre‐
history and paleontology,  it  can be  established  that  there never were “races”  in  the human 
species; but at the very most a process of “raciation,” tied to the existence of certain  isolated 
groups.  This process, far from having succeeded, reversed itself beginning with the Neolithic 








Jacques  Ruffiéʹs  text  contains  a  number  of  other  analyses  of  this  type.    All  are  im‐
portant, because one  sees very  clearly  formulated here  the questions of a “bio‐history”  that 





                                                 





intercommunicants  ».” Mayrʹs  sentence  actually  reads,  “They  [humans]  form  a  set of  interconnecting gene 
pools”; in the French translation, « Elles forment un seul lot de pools de genes intercommunicants. » 
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